













































 In modern Japanese, it is difficult for a non-volitional verb to take the imperative form; 
instead, it is better to accompany non-volitional verbs with a benefactive auxiliary verb. 
However, in old Japanese, it is common for non-volitional verbs to take the imperative form. 
Similar relations are satisfied by the imperative form of adjectives, the negative auxiliary 
verb Zari, and the attitudinal expression On-Ari, which is used in middle Japanese.
 In this paper, I estimate that that it was during the early Edo period that the use of 
imperative forms with non-volitional verbs diminished. This diminution was caused by a 
preference for benefactive auxiliary verbs, a preference that was, in turn, caused by a 
change in the directive expressions system.
キーワード ： 命令形、無意志動詞、希求表現、行為要求表現、受給補助動詞











































































  （源氏物語 澪標）
　　　f. あが君、生き出でたまへ、…




  （今昔物語集 巻一六）
　　　b. まことにあさましく恐ろしかりけ
る所かな、とく夜の明けよかし。
  （宇治拾遺物語 巻一）
　　　c. 母上ハ若君ヲ懐奉リ給テ、「只我ヲ
先ニ失ヘカシ」トモダヘコガレ給フ。








  （虎明本狂言集 ぬけがら）
　　　c. 播磨の国の百姓「よひつれもござ
れかし、同道いたひてのぼらふに」

































































































































































  （今昔物語集 巻一）
　　　c. 仏道ニハ、命ヲ惜ムコトナカレ、
命ヲ惜マザルコトナカレント云也。









































































  （曽我物語 巻六）
　　　c. 「あはれ、いかにもして皇子御誕生
あれかし。…




























































































































































































































































































































































































17）・希求法　現在及び不完全過去　Aguei caxi、 l. 
gana（上げいかし、又は、がな）。Agueyo caxi、 
l.gana（ 上 げ よ か し、 又 は、 が な ）。Aguesai 
caxi、 l. gana （上げさいかし、又は、がな）。
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